

























フランスの Émile Legouisと Louis Cazamian等の著し
This present paper is designed to explain and make clear the preacher’s implications of his so called
‘froure’, frover, in his sermon of the rules of an anchoritic life for the three young anchoresses, especially
referring to hardships in an anchoritic life expressed as ‘froure’, frover or comfort. The author endeuours
to give an account as a comfort of severe self−disciplined and abstains from all forms of pleasure for
religious or spiritual reasons based on various dailylife experiences and knowledges as well as sentences
extracted from the classical well−known works and texts, chiefly from the Bible, Following the writer’s
preceeding papers so far written on the similar theme, he intends to investigate and anali e the author’s
ideas and intentions, mentioning religious austerities in such a word and so on, through my own
carefulreading of the text.
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程，悪魔の誘惑は確実なのである（siker beo of fondunge
































‘ e tur nis nawt assailet ne castelne cite. hwen ha beo
iwunnen.’が表現している（人々がそれらを占有して
いる時は塔も城も攻撃されない）と説いた直後に























cunfort is ure lauerd seolf i e ater noster ... Et ne nos
índucas in temptationem.’と言い，その直後に‘ is lauerd
feader ne suffre ... wi consens of heorte. wi skiles
























いる（ e feor e froure is sikernesse of godes help i e
fehtunge a eín as ... ultra quam pati possumus. set
cetera.）。そしてそれは直後に英訳される‘Godd he sei












e temptatiun he haue iset to e feond a mearke as ah
he seide ... e feond ne mei nawt for re gan a pricke.）が
その説教文である。






‘ANt is is e fifte froure. he ne mei na ing don us
bute bi godes leaue. wes wel ischawet as e godspel
tele .’で始まる。その直後では拉丁原文を引用して
それをもっと具体的に説いている。‘ a e deoflen et
ure lauerd weorp ut of a mon bisohten seiden. Si eicitis




ラフレーズされている。‘ ef u heonne dríuest us do us
i eos swín her. e eoden er an heorde.’更にその実例
として説教者は次の説教をしている。‘Ant he ettede
ham’（彼らにそれを許したのでした）と言って‘lo hu
ha ne mahten nawt fule swin swenchen wi uten his leaue.





‘Seinte Marie swa he stonc to e swín. ham wes leoure




‘ant an unseli sunful godes ilicnesse bere him in his
breoste. ant ne nime neauer eme. Al he dude iob eauer
he nom leue rof ed ure lauerd ... hwi is hit bute for hare
















法等を以下にみてみる。先ず初めに‘ e Seste confort
is ure lanerd hwen he ole we beon itemptet he
pleie wi us as e moder wi hire unge deorling ...
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６つある（Ant six acheisuns noti . hwi godd for ure god





べる文章は‘An is we ne prudent.’で終る。次に第
二番目の理由を述べる説教では‘An o er we cnawen
ure ahne feblesce ... Hald hit wel e hwile up ne derue hit
te se sare.と他の理由と比べて異常に長く語られている
（約２００語以上）。その内容と言語表現を分析してみる
と，‘ we cnawen ure ahne feblesce Vre muchele
unstreng e ure wacnesse.’その効用として Ant is is a
swi e muche god as seint gregoire sei ... enne mei e
e up halde hít felen hu hit weie .’の説教文の中で証
拠を示しつつその事の価値，有用性，役割，効用等を
説いている。その初めは聖グレゴリーの言葉が引用さ
れ，‘as seint gregoire sei Magna perfectio est sue in
perfectionis cognitio.’と拉丁原文が示される。それは
直ちに英語に訳され‘ is muche godnesse hit is to
cnawen wel his wrecchehead his wacnesse.’（自分の哀
れさ，弱さをよく知る事は非常に良い事です）。更に
引き続いて‘Ecclesiasticus Intemptatus qualia scit.’原
文の直後に‘Hwet wat he sei Salomon e is
unfondet.’（誘惑を受けていない者に何が分かりま
しょうとソロモンは伝導の書の中で言っています）と
英訳される。そして更に‘ seint austín bere seín(t)
gregoíre witnesse. wi eose wordes.’と言った直後に
拉丁原文を引用し，‘Melior est animus cui ... terrarum
fundamenta.’と述べて直ぐに英訳される，‘Betere is e
e trudde ofseche wel ut his ahne feblesce en e e





て，‘Hwen twa beore a bur erne. te o er leaue hit






の様に説いている。‘Alswa leoue suster hwil godd wi
e bere i temptatiun nast tu neauer hu heui hit is. for
i ed sum chearre he leaue eane. tu understonde in
ahne feblesce his help cleopie. eie lude efter him ef















す），と結んでいる。‘Hwa se is siker of sucurs him schal
cume sone. elt tah up his castel to his wi erwines swi e
he is to edwiten.’（彼のもとに間もなく来るであろう
援助を確信し，然し乍ら彼の城を敵に渡してしまう人
は大いに非難されて然るべきである）。ここで更に次
のお話を考えてみて下さい，‘ enche her of e tale hu
... en heo beo to help on ure halue.’と言って，悪魔
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の誘惑に遭っている一人の聖者の話をする。‘ enche
her of e tale hu e hali mon in his fondunge seh bi west ...














この説教の終りの処で‘for e ridde ing is tu








feor e acheisuns is hwi ure lauerd hut hím tu seche him
eornluker. cleopie wepe efter him as de e lutel







明と思われる。それに続く説教文は，‘ refter is e
fifte. tu his eíncume underuo e gleadluker.’（次に第
五番目は，あなたは彼が帰って来てくれた事をより一
層の喜びを以って受け入れるからです）で終る。第六
番目はその直後に，‘ e Seste tu refter e wisluker
wite him hwen u hauest icaht him festluker. halde.






と説かれる（‘ eose six reisuns beo under e seste froure










































































同様のテキストの，The English Text of the Ancrene
Riwle. Ancrene Wisse. edited from Ms. Corpus Christi
College Cambridge 402 by J. R. R. Tolkienである。
（ ）内に示した数字は上記テキストの頁：行の数字
である。作品の解釈，意味の理解に当って英語の単語
は全てMiddle English Dictionary, Part A1~Part X−Y−Z,
the University of Michigan Press, Ann Arbor, 1956−2001











Latin Dictionary, by Charlton T. Lewis, Oxford University
Press, 1985，それでは不十分な場合にはその親版でも
ある，A Latin Dictionary by Charlton T. Lewis, Oxford, at
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